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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(15-II-18 8 9)

SO M M AIR E

Division du diocese d A ngola et Congo en quelques
circonscriptions ecclesiastiques. — Le probleme vu par
lE v e q u e .— Son projet de Concordat.

Il.mo e E x .mo Sr.
E m 14 de Outu'bro de 1 8 8 7 tive a honra de enviar a
V . E x .a o relatorio por V . E x .a requisitado sobre o estado da
minha diocese e nova circunscrifao dos bispados afncanos,
e como principalmente pela falta de jurisdi^ao diocesana em
Landana e Caibinda, que pertencem ao terri'torio de Portugal
e pela extensao desta diocese, demasiada para um so bispado,
como ha seculos se tern reconhecido e causa entre as maiores
do seu atraso civil e religiose, se torne muito urgente a circunscn^ao projectada, permita-me V . E x .a que eu exponha o
seguinte:
A circunscri^ao dos bispados do Padroado na Africa parece-me facilima e nada dispendiosa, sobretudo numa das hipoteses que apresentei no meu relatorio e e elevar a diocese de
Angola, sem duvida a mais importante da Africa, a arcebispado metropolitano, dandodhe por sufraganeos o actual bis
pado de Cabo Verde e um novo que se criasse no Congo, onde
e mui necessario um bispado a que fique anexo o actual bis
pado de S. Tome, que ta'mbem nao pode continuar, assim,
como esta, abandonado e sem Bispo, ha tantos anos, mesmo
porque ha nele mais voca^oes para a vida eclesiastica do que
em qualquer outro africano.

Acho facii toda e qualquer circunscrifao, porque aqui na
Africa nada temos, fora do territorio portugues, nem no nosso
territorio ha estabelecimentos da Propaganda que possam ser
objecto de questao.
A pequena missao de Landana, unico estabelecimento que
nao e nosso, pertence a Congrega^ao do Espirito Santo, que
deseja ardentemente sujeitar-se a jurisdi^ao portuguesa.
A q u i esta em Luanda o padre Campana, superior daqueia
missao e prefeito apostolico do Congo, que me assegurou os
desejos que tern disso e os grandes inconvenientes com que
luta, por nao estar sujeito ao bispado de Angola.
A circunscri^ao e pois facilima. A Santa Se reconhece
o direito do Padroado em todo o territorio onde, desde a conquista ate hoje, se estabeleceram igrejas, missoes e institutos
portugueses (e este territorio na provinda de Angola e creio
que nas outras tambem, e muito menos extenso do que aquele
que actualmente pertence a Portugal); alem disso reconhece
tambem o mesmo direito do Padroado, nao so em todo o ter
ritorio que actualmente pertence a Portugal, mas em todo o
que para o futuro for ocupado pe'las autoridades portuguesas.
A Santa Se nao pode ter duvida alguma nisso. E que mais
precisamos nos?
Pelo lado da despesa parece-me tambem mui exequivel
a circunscri^ao, principalmente na hipotese apresentada.
Anexando-se o bispado de S. Tom e ao novo do Congo,
como naquele tern a mitra bens, que estao ha muito sendo
administrados pela Fazenda, e como a Se tern pratas, alfaias,
mitras, baculos, etc., que estao depositados no cofre da Fa
zenda, passaria o rendimento desses bens para a congrua do
Bispo do Congo e S. Tom e, e as pratas e alfaias para a respectiva Se. O Bispo podera residir em S. Tom e e ter como
catedral a Se daqueia cidade, indo passar parte do ano a S. Sal
vador, que the !ficaria muito mais perto pelo vapor do que ao
Prelado de Angola, por exemplo, Mogamedes. Se, porem, se
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entender que o Prelado deve residir em S. Salvador, entao
ha necessidade de construir ali uma igreja, mas essa, como
a populajao crista ja nao caibe na capela que ali £oi feita pela
missao, ha-de for^osamente construir-se, mais tarde ou mais
cedo, quer ali se enja um bispado, quer nao.
H a pois no Congo a aumentar, em razao da nova circunscri^ao, alguma verba para a congrua do Bispo, se nao chegarem
para ela, como presumo que chegam, as ro^ras de S. Tom e, e o
Bispo, se ficar em S. Tom e, indo a S. Salvador ou residindo
mesimo la, pode morar na casa que o Governo la mandou fazer
para a missao e onde eu estive, passando os mrssionanos para
os quartos contiguos a escola.
E os cabidos? E ha muito reconhectdo por impossivel ter
na Africa coro regular, nao so por causa do clima, mas tambem porque, atenta a extensao do territorio, mesmo que houvesse muitos padres, sempre os conegos seriam precisos para
paroquiar e nunca estaria na Se senao o que fosse paroco da
sua freguesia. E isto deve continuar, como V . E x .a pode imaginar, senao por murtos seculos, ao menos por alguns.
Quantas vezes nao e maior que Portugal, por exemplo,
o terirtorio de Angola, com 3 1 concelhos, fora o distrito do
Congo, cada um deles com a extensao dumax cem leguas quadradas, como o notava ja ao Governo o meu antecessor D . T o 
mas (1) , actual Bispo da Guarda?
Julgo portanto que os parocos missionarios e que devem
ser conegos, recebendo apenas a congrua que tern no or^amento
como parocos e uma pequena gratifica^ao, como conegos, para
satisfazer a exigencia canbnica das distributees ou rendas canonicais.
Ja desengano de que nao posso ter conegos doutra maneira, vou propor esta medida para o bispado de Angola, o
O M g r Tomas Gomes de Almeida a gouverne 1’eveche d’Angola
et Congo de 18 71 a 1879 et celui de Guarda de 1883 a 1903.
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que diminui muito a despesa, que se teria de fazer com o
cabido, para Ihe dar congruas que bastassem a decente sustenta^ao dos prebendados.
Isto mesmo pode estabelecer-se para o novo bispado do
Congo e de S. Tome.
Se a Se ficar no Congo, como os missionaries recebem
ali, alem da congrua, um subsidio e uma verba para as despesas de alimenta^ao — tres quantias que vem a dar a cada
um i.2 0 o $ o o o reis, nao precisarao de gratifica^ao especial
como conegos. O que se lhes paga a titulo de subsidio passana a dar-se-lhes a titulo de canomcato. Se porem a Se ficar
em S. Tome, havera somente que aumentar pequenas gratifica^oes aos parocos e missionaries, que forem conegos em
S. Tome.
E os seminanos? Atendendo a falta de voca^oes que ha
em Africa, basta o seminario de Angola, que tambem o e ja
do bispado de S .Tome, pela carta de Lei de 12 de Agosto
de 18 5 6 , para os dois bispados.
N ao e necessario aumentar a despesa, porque custa a encontrar a'lunos para um so Seminario e no da Huila tenho
eu tres de S. Tome.
Parece-me que por esta forma se conclui facil e economicamente a circunscn^ao, que razoes de a'lta convenienaa
aconselham que termine quanto antes.
Tenho pois a honra de submeter a sabia aprecia^ao de
V . E x .a o projecto em que vao as bases para uma concordata
sobre a Africa, em aditamento ao meu oficio de 1 4 de Outubro de 18 8 7 , pedindo a V . E x .a que se digne atender o mais
breve a resolu^ao deste importante negocio.
Deus guarde a V . E x .a
Pa^o de Luanda, 1 5 de Fevereiro de 18 8 9 .
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Il.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios Estrangeiros.
Em tempo. — Se se disser que a diocese de Angola fica dis
tance para metropole de Cabo Verde, recordo que mais dis
tance ainda frca hoje para ser, como e, sufraganea do patriarcado
e ja ficou antigamente para o ser da Baia. A lem disso sao
quase nenhumas as re la te s da metropole com os bispados sufraganeos; e para o caso da morte do Bispo, nao existindo
cabido, ha actualmente o telegrafo.
■ f A ntonio, Bispo de A ngola e Congo

PROJECT'D OE RAJSES PlARA A CERCUNSICRigAO
DOS BISPADOS PORTUGUESES N A AFRICA
A rt. i .
O exercicio do direito padroado da Coroa portuguesa continuara na Africa, em conformidade com os sagrados canones, em todo o territorio onde desde a conquista ate
hoje se estabeleceram igrejas, missoes e institutes portugueses,
em todo o demais reconhecido actualmente como pertencendo a
Portugal pela conferencia de Berlim e concordatas com outras
na^oes, e em todo o que de futuro for ocupado pelas autoridades
portuguesas.
A rt. 2 .0 — A lem do bispado de Cabo Verde e da Prelazia de Mozambique, sera criado no territorio do bispado de
Angola e Congo um novo bispado, com sede em S. Tome
(ou em S. Salvador) a que ficara anexo o actual bispado de
S. Tome, e que compreendera, alem do territdrio do dito bis
pado de S. Tom e anexo, todas as possessoes da margem direita
do Zaire e as da margem esquerda ate ao paralelo 8° de latitude
sul, que seguindo para leste constituira o limite entre os bis
pados de Angola e S. Salvador do Congo e S. Tome.
A rt. 3 .° — A diocese de Angola sera elevada a arcebispado metropolitano, tendo por sufraganeos: o bispado de Cabo
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Verde e o do Congo e S. Tom e e compreendendo todo o territorio de que trata o artigo i.°, desde o paralelo 8° de latitude
para o sul, indo para leste terminar no grau 26° de longitude,
onde confinara com a prelazia de Mozambique.
A rt. 4 .0 — A prelazia nullius de Mozambique continuara
nas mesmas r e d o e s em que esta com a diocese de Goa por
1’he ficar mais proxima e comezara no grau 26° de longitude,
onde acaba o bispado de Angola, compreendendo todo o territorio de que trata o art. 1 .° ate a costa oriental, para o norte
e sul.
A rt. 5 .0 — A proporzao que forem sendo ocupados por
Portugal mais territdrios, ficarao eles perteneendo, conforme
o art. i.°, ao Padroado Real e a diocese mais proxima do dito
Padroado, e para leste da provmeia de Angola, ou ao arcebispado do Congo e S. Tom e ate ao grau 26° de longitude, segundo, pela linba divisoria do paralelo 8° de latitude, devam
competir a u'ma ou outro diocese; e do grau 26° de longitude
para leste, a Prelazia de Mozambique.
A rt. 6.° — Fica extinta a prefeitura apostolica do baixo
Congo.
A rt. 7 .° — A prefeitura apostolica da Cimbebasia fica
limitada ao norte e leste pelo territorio pottugues, devendo
construir-se ou estabelecer-se inteiramente fora dele.
A rt. 8.° — Fica extinta a prefeitura apostolica da Zambezia.
A A L — Corres-pondencia Expedida, 18 8 7 -18 8 9 , FIs. 69-72 v.
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